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鋼の連続鋳造型内におけるモールドフラックスを介
した電熱機構










Mechanism of Heat Transfer through Mold Flux in Continuous
Casting Mold














Fig.1 Schematic of temperature distribution
and resistances to heat transfer across mold °ux































Fig.2 Schematic of experimental ap-


















Fig.3 Surface morphology of solidi¯ed
mold °ux in contact with the mold.
Fig.4 In°uence of the height of large cells of
solidi¯ed mold °ux on interfacial thermal re-
sistance for 6 kinds of mold °ux.
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熱抵抗の値を整理すると Fig.4のようになり，高さが大きいほど界面熱抵抗が大きくなる傾向がある．
また，メニスカス部での静水圧の影響をみるために，モールドフラックスの厚さが 36mmになるよう











Fig.5 Measured thermal di®usivity of crys-
talline and glassy mold °uxes.
Fig.6 X-ray di®raction patterns of mold °uxes:

























Fig.7 Schematic diagram of di®erential three
layered laser °ash method for measuring ther-




















































Fig.8 (a) Thermal di®usivity values of molten continuous °uxes determined by the di®erential three
layered laser °ash method. These values include the contribution of radiative component at high
temperature. (b)These values were obtained by precisely excluding the contribution of radiative com-





要な因子と考えられるので，吸光係数 Eは吸収係数 ®と散乱係数 Sの和で次式のように与えられる．
E = ®+ S (2)
モールドフラックスのガラス状態及び結晶状態における光学特性の測定の例を Fig.9および Fig.10
に示す．結晶化することによって，測定した全波長域で，吸光係数が大きくなることが分かる．
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Fig.9 Absorption cpe±cient of glassy mold
°uxes at elevated temperatures compared with
those at room temperature.
Fig.10 Extinction coe±cient of crystalline
mold °uxes at elevated temperatures com-





Fig.11 Amount and ratio of heat °ux in
molten layer of °ux ¯lm when total °ux ¯lm
thickness is ¯xed at 1.5mm.
Fig.12 Amount and ratio of heat °ux in crys-
talline layer of °ux ¯lm when total °ux ¯lm




モンテカルロ法により検討している．散乱係数は散乱アルベド $(0 · $ < 1) と吸光係数との積
で表される．散乱の無い場合には $ = 0 である．計算結果を Fig.13 に示す．放射熱流速は $ が
0.4 以上で減少を始め，0.8 を超えると急速に減少する．合成したモールドフラックスを結晶化した
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Fig.13 Calculated total heat °ux for the
mold °ux layer as a function of scattering
albedo.























Table 1 Conditions and physical properties for mold













2:94dcry +3:52, for 0:3 · dcry · 1:0 (LC2)


























Reported heat flux [13] beyond which cracks
occur (upper for LC, lower for MC)
Fig.14 Heat °ux in mold as a function of
total mold °ux ¯lm thickness.
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